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Ziginskas,&Harrllan, 2007, が,3発さオじるなど― 社会社ヽ理
的な看護介入方法を構築する時代に入ってきている。
これまでのがんサバイバーの社会心理学的側面の研
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適応尺度 (Thc Sc』c On Psyd1010gical AttustnlCnt of Cancer





























































GFI(goodncss of nt index).CFI(cOmparativc it index),

































































































尺度 全体 のCronbacht α係 数 は 87.各下位 因子 は
81～85であり,内的整合性が確認できた.なお,逆転項
目のみで構成された第 1因子については,読み|卜えていた
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本研究の目的はがんサバイバーの心理的i芭応を測定する尺度 (Thc Sc」c On Ps)=ch010gical AttustIIncnt of Canccr





当性を確保 してお り,今後,臨床の活用でがんサバ イバーの心理的適応を!貰1定する有用な尺度にな り得ることが
示唆 されたⅢ
Abstract
Tllc Purpose of tllis PapCr is to dcvc10p thc Scalc On Psycl1010gical Acliustmcnt of Canccr SurvivOrs(2RS)alld.tllalysc
its rcliability ar、d validit卜ヽヽそPrCParCd a tcn■porary scalc consistil18 0f 74 1tclnls bascd or〕a concept an l}'sis、/ith cxPcrt
cxamha●o■of the cultent valと事 as wcll as a P10t sttldI Tllc sulcctS Of thc ar、■ヶSs wcre 238 can er sur宙vors Lctor
analysis cxtractcd thc l 11lo、パng lour iactors,compriscd of 1 8 tOtal itelns:`.accepting inyself as a paticnt living、vith cancer・
|
`.feeling pcrsOntt Psycl1010gical grO、vtli":``regaining nlysclf'.:at〕d “expericncing 2 12Ck Ofヽ/cll―bclllg'. Thc rcliablity of thc
scale was cOnlirmcd by a CrOnbacIゞs,interl121 COnSistcncl rchabiliw coetiicient of 87 1or tllc 1 8 itclns.Tcst retcst reliabiliw
and criterion―rclatcd vttidi"wcrc alnlost satisictOrv IIor all arcas C011■rillatoryぬctor ana ysis was conductcd by analysing
covariance structurcs,and thc hypOtllcsised statistical modcl、●.ls iOund to lit he actual data ln conclusion,thc rcliability and
要
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がんサバイバーの,さ理的適応It度の開発
validity of thc PLJば3S、v rc colllirincd,alld tllis scalc r13ay bc stlitablc ttor tlsc、Vith Cal、ccr survivors,tilough hュrt lcr rcnning Of
thc scale is ncccssarv
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